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斉藤 巌 佐藤 豪(札幌医科大学)
Case Report : Siblings' School Truancy and 
Familial Background 
Iwao Saito and Suguru Sato 
Abstract 
This report describes a therapy experience of sibling truancy. The firsl was a 16 year old 
high school girl suffering from irritable colon syndrome of diarrhea and gas symptoms. The 
second case was 14 years old brother of junior middle school. One of characteristics in these 
cases was family problem which their parent was in severe crisis of di vorce. Their mother 
complained of husband's violence and verbal abusiveness just after marriage. The rationale of 
treatment program based on， 1) to protect two patienls from emotional and behavioral turmoil 
parent engendered， 2) lo teach them a simple analytical procedure with which they evaluated 
parents' conversations and behavior， then we extended rationale as followings， 3) to reevaluate 
father's social and familial contribution if any， 4) to set up something good thal pleased thier 
father and sufficed his lonliness and distorted perception， and finally， 5) to expect his un-
forced rearrangement in his behavior and phylosophy. The first case， elder sister， had experi 
enced first the first place in the second terminal examinations of the third grade in junior high 
school. Since then she became nervous with a notion that she would be ri valed and be chal 
lenged by hcr classmates. She developed school truancy soon after her irritable abdominal 
symptons of diahhre且andgas with frequenq lavatory attends during lectures. She would not 
attend school anymore and prepared herself with the entrance examination of high school at 
home(3 months). She visited the 1st Department of Medicine of Hokkaido University Hospital 
because she could not attend high school for 3 months. She was treated with desensitization 
technique (6 sessions) and was improved. However， 1 year later， her junior middle school 
brother， became truant after his parent forced him both to quit baseball team and several 
months later， to stop drawing caricature (Manga in Japanese) in order to prepare himself for 
the high school enrance examination 4 years ahead. He did not have definite physical com-
plaints except infrequent abdominal pain， and he seemed to be classified as core type truant 
according to Tamai and Yamamoto's criteria. He was refered to a specialist of juvenile 
- 1一
斉藤巌佐藤豪
psychiatry， however， itwas difficult for several specialists to establish rapport with him，. then 
he returned to us again. The main reason why he treturned to us revealed later that he had 
compulsatory wish to' have the same things with elder sister in family events， so he insisted to 
have the same therapist as his sister had had before 
A modified desensitization method which we tried for trial seemed better on him. In this 
method， the patient was asked to evaluate his rate of anxienty against various kinds mental im. 
ages which a therapist offered. This selfrating of anxiety and/or uncomfortable feeling does 
not accompany with ordinary relaxation procedure unlike the systematic desentization method 
With this cue， we were able to develop firm rapport and to proceed active behavioral approach 
and simple transactional analysis 
After 95 sessions he returned to school as a full.time student and thereafter attended reg 
ularly 
Thier mother practiced a問 lfmadesystematic desensitization program to mitigate negative 
attitude against her husband. He became positive to her without violence， although his basic 
character traits held still. 8 ye乱rsfollow-up showed that both of sibilings graduated public 




















































































































































); ~rt}lì古日本や父測の ~k));がおきても、事態に巻き込まれず、自I二の処 ìr~ により、
己の安定を*1it.¥ tt'，米るようにすることで、再発の予防処置とした。すでに腹部
jiÎ~~犬も改汗してそ王+交 11\ ぅlこることから、 l-.，i己の正支li告でj台療を市冬わった o {白般の和1
6年間の帝王j品在日記?でも)1l'i調である。大手:入学千五:のことは、旧作は~\ 2夫にノjょした。
次の ~J の」立でふれた L、。
第2表:症例 lの治療経過去












































1 - 2時間で帰った。 l叱って強制すると、下校時間まで公閑やデパートで5時間
をつぶし、風紀係の先生に A度補導されている O それ以後は登校をI両親に厳し
く強制されなくなった O 発病一ヶ月の頃、母親より電話で相談を受けたため、











































































|ケンカ |(n=13) l登校|(n = 13) 
友達がケンカ 1.1士0.2 朝ごはん 0.2::!::0.2 
鼻血 5.5土1.2 母の頭痛 2.9:!:0.4 
骨折 7.8土0.4 患者を送っていけぬ 6.5土0.8
患者にかかってきた 6.8土1.8 1人で行きなさい 7.1:!: 0.8 
何故ケンカをI上めぬ 6.9土0.4 学校の門 7.3:!:0.5 
と抗議される 学校の玄関 7 .6:!:0. 7 
教室の前 6.8::!::0.6 
先生の声きこえる 7.8:!:1.2 
i病気 |(n=10) i教室 !(n= 12) 
朝ごはん 0.2::!::0.2 黒板で数学の計算 7.6::!::0.8 
母が頭痛 3.0土O 1題間違った 8.5::!::0.8 
父が頭痛 5.4:!:0.4 1題合った 5.1土1.8
父母に水枕を持っていく 4. 6:!: 1. 1 先生ほめる 4.5土1.2
昼ごはんを作ってやる 6.3::!::2.4 家に宿題持って帰る 6.4:!: 1.6 
ありがとう 3.6土2.2 父に何故出来ぬと叱られる 6.8土1.0
父治る 3. O:!: 1.2 I題とける 5.1:!:1.0 











ある M~R は 19から 27 と増加し、 STAIのも 22から 42 と増加した。一方、 CMI の



























































































完全に登校出来るようになった O 不登校 1年目には、学校に行く条件として極
めて高価なステレオ(父親の一ヵ月分に相当)を買って貰ったが結局は登校出
来なかった。また、患者の希望により、家族で一週間の北海道 4周ドライブを
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Eine Studie uber die deutsche 
Staatsnotrechtsgeschichte 
- Das preusische Belagerungszustandsrechtsinstitut -
Toshikazu Tyou 
Abstract 
Die Terminologie vom Staatsnotrecht ist in der Verfassungslehre nicht im positiven Recht-
gebraucht. Die deutsche Staatsrechtslehre hat das Staatsnotrecht， geschichtlich zum Beispiel im 
19. Jahrhundert，“Belagerngszustand" (Art.111 der Preusischen Verfassung 1850)， und im 
20. Jahrhundert“Diktaturgewalt" (Art. 48 der ¥町eimarerVerfassung 1919) genannt. Das ist 
eine geschichtlich und rechtlich auserst bedeutende Tatsache. Denn siese beiden sind von den 
sowohl geschichtlich als auch rechtlich verschiedenen Charakteren. Aber anderseits besteht 
der allgemeine Charakter des Staatsnotrechtes in dem unvermeidlichen Widerspruch zwischen 
der Logik vom Uberlegen des raison d 'Eωt und dem ldeal des Rechtsstaates 
Die Aufgabe dieser Abhandlung ist es， einen Teil vom ganzen geschichtlichen Bild uber die 
Vorgeschichte， Entstehung， Entwicklung， Abartung und Feststellung des Staatsnotrechtes zu 
skizzieren_ Hier aber sol zunachst die Verschiedenheit zwischen der geschichtlichen und rech-
tlichen Charakteren vom“Belagerungszustad" und der “Diktaturgewalt" dadurch klargemacht 
werden， das wir von seiten jenes annahern， indem der geschichtliche und rechtliche Charakter 
des Belagerungszustandsrechtes rechtstheoretisch in dem Zusammenhang erortert wird， 
einerseits mit der Charakterbestimmung der preusischen Verfassung (“Schein -Konstitution 
alismus") und anderseits mit dem Rechtsprinzip des burgerlichen Rechtsstaates vom 19. Jah 
rhundert， das die Entstehung der modernen Verfassung voraussetzt 


















































Carl Schmittであろう。とりわけ、 Schmitt，C.，Diktatur und Belagerungszuztand: Zeits-
chrift fur die gesamte Straftぽ htswissenschaft，Bd. 38， S.128-162(1916) Ders_， Diktatur 
des Reichsprasidenten nach Art. 48 der Reichsverfassung : Ver凸ffentlichungender Vereini-
gung der Deutschen Staatsrechts1ehrer， Heft 1， s.86-87(1924)でも、“Belagerungszustand"
を「例外状態の典型的な法治国規定委任的独裁J (kommissarische Diktatur)とし、
“Diktatur"を「主権的独裁J (souverane Diktatur)として、 もっとも、そこではワイマー
ル大統領の“Diktaturgewalt"を端的に「主権的独裁」としないで、「主権的独裁の残存」
























見 (Schen)を与えたものとして、「外見的立憲市IjJ ※※と規定している O このよ
うな F.エンゲルスのプロイセン憲法の性格規定は、同憲法の内容について、
一方で官僚による現実の政治権力の掌握を保障したことからくる反議会主義的
性格 (r官僚制的立憲君主制J 3)) と、他方でそのような官僚の政治権力の掌
振を将校が物理的に担保したことからくる反動的絶対主義的性格と特徴づけて




























をとらず、「神の恩寵J (Gnade des Gott)と君主の一方的な意思に基づく欽定
憲法という法形式をとった O エンゲルスのいう、「将校と官吏の特殊なカスト J
が現実の政治権力を掌握し、これに立憲主義の外見を与える「特殊ドイツ的え
せJ 6)ボナパルテイズム国家とは、このような政治権力の反革命的な反動性に
着目してのことであろう O かくて、君主・貴族 将校と官僚による現実の政治
権力の掌握を法的に担保するような憲法は、絶対主義的反動的性格を帯びたも




















































dent)であったマントイフェル (0.V. Manteuffel)に宛てた親書。これについては、 Huber，




出※※※※ Huber， E. R.， a.a， 0， S.68プロイセンにおいて絶対主義時代から 3月前期 (Vor.
marz)を通じて温存された、君主の軍事大権を中核とするこれらの反動的諸制度は、市Ij憲
後、むきIl.¥しの裸の暴力装置で、はなく、さしあたり法治倒的外被をまとって再編された形
となった。しかし、こうした「見せかけの憲法J (Schein-Verfassung， Ebenda， S.48)の中
に潜在・内在する陰の絶対主義的反動的諸要素は、出家存在の危機 法治国家の例タト状態
(当時、念頭に置かれていたのは、「ひしひしと迫ってくる労働者階級」の革命運動)に際






























的E0 S J (EDS militaire)であったが、やがて「国内の敵」を鎮圧する政治的
手段としての「政治的E0 S J (EDS politique)へと発展した O 前者の例として、
1791年7月8~10 日法律があり、後者の例として、 1797年 8 月 27 日 (10 fructi~ 















1849年ED S法律((loi sur letat de siege)においてである。フランス近代史上
このとき初めて、近代立憲国家の枠組の中に編成された、「法制度としての E
D S J (regime de legalite)が姿を見せるのである。ただ、このようなEDSの法










遅れながらも概ね「軍事的BZ J→「政治的BZ J→「法制度としての BZ J 
といった歴史的発展過程をたどった O ここでも、 ドイツ BZの「前史」及び48
年3月革命における運用の簡単な整理をしておきたい。


















「フランス 2月革命に対する 6月蜂起、 ドイツ 3月革命に対する 11月事件に象
徴されるような、 19世紀中葉のブルジョア革命に対する反革命過程においてで


















点から用意された所謂「要塞法」であった。 Strupp，K.: Deutsches Kriegszustandsrecht， 
Ein Kommentar des im Deutschen Reiche geltende Ausnahmerechts fur Theorie und Praxis， 
















































有しない「超法的な緊急権J (ein ubergesetzliches Notrecht)であったことは前
述した。このような BZは、例人の権利に優越する国家の支配権を意味する
dominium eminens 国家緊急権の概念上の用語では、 JUsemlllensといわれる
ものであろう 21)0 jus eminensとは、危機に際し、個人の権利に優越する国家
の存立という目的のためには、一切の法的制約を受けずに必要なあらゆる措置











50-51年に BZに関する 2つの法改正が行われた O 第 1に、 50年憲法第111
条の BZ規定(後出、 I3を参照)は、 48年欽定憲法第110条を改正したもの
であった。 50年の改正憲法は、 49年 4月の国王の緊急勅令 (Notverordnung)(欽
定憲法第105条※※※※)に依拠して導入された三級選挙制によって選挙された
※ フランクフルト憲法(Verfassungdes Deutschen Reiches vom 28. Marz 1849)第197条は
次の通り規定する〔原文の出典は、 Durig-Rudolf: Texte zur deutschen Verfassungsges 











※※ Charte Waldeck第110条は次の通り規定する〔原文の出典は、 Boldt.H.: Rechtsstaat und 
Ausnahmezustand. Eine Studie uber den Belagerungszustand als Ausnahmezustand des 






来損控 1848年プロイセン欽定憲法 (Verfassungsurkundefur den Preuβischen Staat vom 5 
Dezember 1848)第110条は次の通り規定する〔原文の出典は、 Anschutz.G.: Die Verfas 
















































なる制限でなく、全く別のものに生まれ変わっている O 絶対君主の JllS
emmensから市民的法治国的BZへ 前近代的な国家緊急権から近代的国家緊急
権へと変態を遂げているのである O もっとも、そのような BZの市民的法治国
的立憲化がもちうる法的意味の射程がどのようなものであるかは、検討を要す





















































な妥協も「延期的妥協J (dilatorischer Kompromis 32))でしかない。それはまた、















必ずしもはっきりと解明されてこなかったとされる (Boldt，H.: Rechtsstaat und Au 
snahmezustand， Ein Studie uber Belagerungszustand als Ausnahmezustand des burgerlichen 
Rechtsstaates in 19 lahrhundert， S.75， Anm. 2 (Berlin 1967))。
※※ 1919年3月3日のプロイセン内閣の命令及び軍司令官ノスケの命令の如きは、 11月革命
期におけるBZ法の反革命的運用の代表例であろう。 I百l命令の原文につき、 Huber，E. R 
Dokummente zur Deutschen Verfassungsgeschichte， Bd .皿， S. 84-85 (Stuttgart 1966)この
ような BZ法の反革命的運用の事実があったからこそ、ワイマール制憲議会では48条2項
(大統領の「独裁権J)の起草をめぐって激論が交わされ、例えば独rr.社会民主党 (US P 
D) は、大統領への「独裁権」の付与は BZと軍事独裁という過去の亡霊 (Schreckbild)
を呼び出すものとして激しく非難した (Fromme，F. K.: Von der Weimarer Verfassung 



















法律J (Gesetz uber den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851)制定された。そ
の主要な規定の内容のみを列記すると次の通りであるお
(1) 戦争の場合の軍司令官の BZ宣言権(第1条)。
(2) 反乱 (Aufruhr)の場合の内閣の BZ宣言権。但し、地域によっては緊急
の場合に軍司令官も BZを宣言しうる(第 2条)。



















51年プロイセン BZ法律は、 BZの発動要件として、外国との戦争 (Krieg)


































































抑止的予防的性格を有する政府の措置だからである。 (Haldy.W.: Der Belagerungszustand 
in Preusen. S. 65.66 (Tubingen 1906)同趣旨、 Wilutzky，K.: Das Recht des Belagerung-




B Z J (groser B Z)と称し、軍司令官への行政権の移行を伴わない自由権の停止のみの
場合を「小BZ J (kleiner B Z)と称するのを慣例としたとされ、後者の例として、 1878
年の「社会主義者全鎮圧法J の第28条に基づく措置が挙げられる。“groserB Z "と
“kleiner B Z "の区別には、“Militardiktatur"(軍事戒厳)と“Zivildiktatur"(行政戒厳)
の区別が対応するともいわれる (Boldt，H. a. a. 0.， S.71さらにそこでの Anm.38また、
Huber， E.R.: Deutsche Verfassungsgesshichte seit 1789， Bd. II ，S. 1046 (Stuttgart 1963)] 0 
なお、わが国の明治憲法下の「行政戒厳」についての詳細な研究については、大江志乃夫
前掲書109頁以下を参照。



















stitutionelle Staat 40)) の如きものであろう O ここでは、 BZ (二「委任的独裁」
kommissarische Diktatur 41))から「独裁J (= I主権的独裁J souverane Dikta-








立ち入った検討は他日を期するほかないが、さしあたり、 Schmitt，C. a. a. 0.， S.152ff 
Strupp， K. a. a. 0.， S.87ff. Purschel. H.: Das Recht uber Belagerungszustand， S.153ff. (Ber 
lin 1916) Rosenberg， W.， Die rechtlichen Schranken der Militardiktatur: Zeitschrift fur die 
gesamte Strafrechtswissenschaft， Bd. 37. S. 808ff. (1916)国事裁判所の判例を検討したも































































規範化されなければならないことになる O こうして、 'BZでさえもJ、48年欽
定憲法、 50年改正憲法、 51年法律といった一連の規定に基づいて市民的法治国




















(Legitim itat)を主張し始めるであろう O 殊に、第一次世界大戦と1918-19年の
11月革命の中で、かつて潜在・内在していたものが別の形をとって顕現するで
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セン合囲状態法制の市民的法治国的'性格 (I3 A 、4A) を参照。
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A Study of “Production Leaming for Peasants " 
Yukihiko Asaoka 
Abstract 
The movement of “Sinano Agricultural Production College" which started in 1960 has had 
much influence upon the study of adult education. It created what is called 'the triple learning 
structure' and ‘the unity in production learning and politics.' These concepts are now taken for 
granted in the field of practices. In this paper main focus is laid on‘production learning'， espe-
cially on its relation with politics. Finally a new interpretation of its significance and poten-













































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 )藤附貞彦:社会教育実践と民衆意識、 195頁(草土文化、 1977年)
2 )千野陽一:勤労青年教育論、 222~223頁(法政大学出版局、 1971年)


















































There are two types of coordinate structure in Mongolian (Khalkha dialect)， that is， the one 
formed by-l / -csuffixes and the other formed by寸 ad/ -eed / ーood/ 一白凸dsuffixes. The pur-
pose of this paper is to observe the ellipsis phenomenon of subjects occurring in these coordin-
ate structures and explicate some principles governing the subject elision. Section 2 presents 
the distribution of occurrence of subjects in terms of coreference and then formulates semantic 
principles as well as syntactic ones. Section 3 demonstrates the fact that discourse principles 
play an important role in the subject ellipsis. Section 4 leads us to the conclusion that the sub-
ject appearance of coordinate sentences is explained exhaustively on the basis of three diffe 
rent aspects， including syntax， semantics， and discourse analysis 
1 .はじめに




(1) a， cl [Bi udees xojs nomijn delguurt oeij] dnom 





“1 went to the book ~tore and bought a book this afternoon." 
b. c1 [Ene oguulberijg devtertee biceed) c2[un!). 
this sentence.ACC notebook.D / L・RFLwtite.COOD. CNV read-o IMPRTV 
“Write this sentence on your notebook and read (it)!" 
C c1 [Bilighomijn sarid gurvan tasgaasjaaxan、omnoxurc)
libray.D / L three time.ABL'a bit before get to.COOD. CNV 
c2 [orood] c3 [Dulmaag xuleejee). 
enter.COOD. CNV AーCCwait.PRF 
“Bilig got to the library a bit earlier than 3 o'c1ock and entered (there) 








(2) a. SI: Bi udees xoj! nomijn delguurt ocloo. 
S2: Bi nom avlaa. 
b. SI: Ene oguulberijg devtertee bic. 
S2: Uns. 
c. SI: Biligi nomijn sand gurvan tsagaas jaaxan omno xurcee. 
S2: Teri (tend) orcee. 
there 
S3: Teri Dulmaag xuleeJee.3) 












(3) a. S1: Bi udees xojs nomijn delguurt ocno. 
go.NPST 
S2: Bi nom avlaa. 
buy.PST 
'S1 + S2 
b. S1: Ci ene oguulberijg devtertee biciv. 
2sg 
S2: Uns. 
read -1> IMPRTV 
write.PST 
'S1 + S2 





S2: Tefj (tend) orno. 
go・NPST
S3: Terj Dulmaag xuleejee. 
wait for.PRF 
'S1 + S2 + S3 
??? ?
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(5) a. Bii xaaya Ulaanbaatar xotijn nomijn sand ocij 
Isg sometimes U1an Bator city-G Iibrary-D / L go-COOD. CNV 
ei nom unsdag 
book -'" read-HBT 
“I sometimes go to the Ulan Bator City Library and read a book" 
b. Dorji buudlijn tasalgaandaa orood ei nuur 





“Dorj entered his room of the hotel and washed his face and 
hands." 




(6) a， 'Bij xaaya UIanbaatar xotijn nomijn sand ocij ej nom unSdag. 
“1 sometimes go to the UIan Bator City Library and (someone else) reads 
a book." 
b， 'Dorjj buudlijn tasalgaandaa orood ej nuur garaa ugaav. 
“Dorj entered his room of the hotel and (someone else) washed his / her 
face and hands." 
(5)とは対称的に、前半節にゼロ主語、後半節に主語の現れる等位文に関して
は、 j / -cと aad4との聞に、適格性の違いが観察される O
(7) a， . e j surguulid irj Biligj mongol xel sursan 
school-D / L come-COOD. CNV Mongolian 世study-PRF.VN 
“Bilig came to school and studied Mongolian." 
b. ej undaa uucixaad xoyuulj deer 
beverage-C drink-PRF-COOD. CNV two persons above 
davxraas doosoo buuv. 
floor-ABL downward go down-PST 
“The two persons drank up some beverages and went down from the 
above floor." 
(7 a)の -j/ぐ型等位文は不適格であるが、 (7b)の -aad4型等位文は適格
である o (7 b)の適格性もゼロ主語と主語との問の同一指示性によって保証さ
れており、この関係が成立しなければ、適格な丈を得ることはできない。
(8) 指巴jundaaa uucixaad xoyuulj deer davxraas doosoo buuv 
“(Someone else) drank up some beverages and the two persons went down 
一 77-
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from the above floor."6) 
では、前後節双方に同一指示的な主語が現れている場合は、どうだろうか。
(9) a. 'Noxojj angijn morijg mo.rdoj noxojj I 
dog animal-G footstep-ACC follow-COOD. CNV 
terj OJ ruu orov. 
3sg forest toward enter-PST 





























(10) a. Noxojj angijn morijg mordoj ej oj ruu orov. 
b. Davaaj Dorjtoj uulzaad ej ix bayasav. 
前半節と後半節に非同一指示的な主語が現れると、-}I -c型等位文と -aad4
型等位文との聞に適格性の違いが出てくる。
(l) a . Xonxj duugarc xiceelj exlev. 
bell ring-COOD. CNV lesson begin-PST 
“The bell rang and the lesson began." 
b.・Biligjkafend orood Dulmaaj tendees 
coffee shop-D I L enter-COOD. CNV there-ABL 
garav 
go out-PST 






(12) Biligijg kafend oroxod Dulmaa tendees garav.7) 
‘ACC enter-ADJ. VN -D / L 
“When Bilig went into the coffee shop， Dulmaa went ont from 
there." 





-j /ぐ -aad4 
a. Si十の1 OK OK 
b. Si +のJ OUT OUT 
c.の1十Si OUT OK 
d.のI十Sj OUT OUT 
e. Si十Si OUT OUT 



























(15) The Dεfinition of “Binding": 






(16) The Definition of “C.Command" : 
A node A c(constituent)予commandsa node B if the first branching node 
a that dominates A either dominates B， or is immediately dominated by 
a nodeα ， which a and a' are of the same category type (e. g. S and 
S') 
束縛関係は、 NPの統語上の性格づけを明確にしてくれる O それを規定した
のが「束縛条件 (BindingConditions) J である。
。カ BindingConditions 
a An anaphor is bound in its governing category 
b. A pronoun is free in its governing category 
c R.expression (e. g. name， definite NPs) is free. 

















e; nuur garaa ugaa -v 
N P 1の下の主語と NP 2下の空要素 eとは同ーの指標をもっており、しかも、
N P 1はNP 2をC統御している (NP 1を支配している最初の枝分かれ節点V
P 1がNP 2をも支配している)0 (15)により NP 1はNP 2を束縛し、(l7a)より、
空要素 Eは、非語葉的な照応語であることがわかる o N P 1とNP 2との聞に束
縛関係が成立するので、 NP 1にさえ顕在的な主語がおかれていれば、 NP2の
下に同一指示的な主語が現れる必要はないのである。
後半節に非同一指示的なゼロ主語のくる (l3b)の不適格性も、 (13a )の路線
に沿って説明することができる O 詳細な点を省いて、 (13b )の具体例である(6)
の統語構造を記すと、次のようになる O



















? ? ? ? /グ、¥





















xoyuul， der doo~oo duャ -y
也yxraas
- 83 
N P 1下の空要素 E とNP 2下の主語とは、同一の指標を共有し、 NP 2はN
P 1をC統御しているので、 NP 2はNP 1を束縛する O しかも、 eは(17a)か
ら非語素的な照応語としての身分を保証され、側の構造をもっ文はすべて適格
邦彦橋本
ところが、 -aad4を連結子とする (20b )は適であると判定されるはずである O
格であるのに対し、 j/ -cを連結子とする (20a )は不適格となる。 (20a )の不
その詳細につい適格性は、実は、意味上の特有性によるものと考えられるが、
ては後述する O
N P 1下の空要素 EとNPz下の主語とが同一指標を共有しない(13d )の場合
は、(l3b)の場合と全く同じ理由から退けられる O
(l3a-d)の分析で明らかなように、(刊の構造をもっモンゴル語の等位文では、







どちらの NPにも同一指示的な主語が実差押えの原則は、 (13e )のような、
現する場合の不適格性をも説明してくれる O 一例として、 (9)の構造を記す。
ザケ/¥¥¥I
(2) a . 
-v 
ハトv






























/ter i } 
bayas--y 
N P 1とNP2は同じ指標を共有し相互に C統御し合う関係にあるので、どち
らか一方にだけ実現形が現れればよいのにもかかわらず、どちらにも現れてし
まっている。これは原則包1)に違反するので、不適格と判定される O
N P 1とNP 2が同ーの指標を共有しない(13f )の場合は、(l3e)とは異なる
適格性の判定を受ける。具体例として、 (1)の統語構造をあげる O
(23) a . 
S 
NP2 VP3 









Biligj or--ood Dulmaaj tendees gar--y 
N P 1にも NP 2にも固有の指示性をもった非同一指示的な名詞が現れている。
(17 c )により、このような名詞は、いかなる統語上の環境の中でも束縛から常
に自由であるのだから、差押えの原則。1)には抵触しない。それゆえ、 (23a 、b)




意味論が(20a )と (23b )の不適格性に深く関与しているのである O





G司a. Ter xun end suuj tsaj uuv. 
that man here sit-COOD. CNV tea-!l drink-PST 
“That man sat here and drank tea." 
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等位文の主語の省略
b .Duu zurag zurj bi radio sonosloo 
younger brother picture.(ldraw.COOD. CNV lsg radio.(l listen to. 
PST 
“My younger brother drew a picture， and 1 listened to the radio." 
(24 a 、 b)は'J/C型の等位文である。 (24a)は二つの行為が切れ目なく連
続して起こったことを示し、行為の主語は一つである (e.i. ter xun)。一方、 (24
b)は二つの異なる行為が同時に起こったことを表し、行為の主体は三つであ
る(e.i. duu， bi)o .j / .cの果たす行為の同時性、連続性が更に際立たせられる
と、英語の進行形に似た構造を作る役割を演ずるに至る O
(25) a. Aav tsaj 
? ??? bajlaa. 
father tea.(l drinkCOOD. CNV be.PST 
“Father was drinking tea." 
a'. Aav tsaj uulaa 
drink.PST 
“Father drank tea." 
b. Bat radio sonsoj bajv. 
radio.(llisten to.COOD. CNV be.PST 
“Bat was listening to the radio." 
b ¥Bat radio sonsov 
listen to. PST 
“Bat listened to the radio." 




(26) a. Bi surguulyaa togsood odoo suuna 
lsg school.RFL finish.COOD. CNV countryside live.NPST 
“1'1 finish my school and live in the countryside." 
? ???
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b. Minij najz Ulaanbaatart ocigdor ireed onoodor yavlaa 
lsg-G friend Ulan B'ltor-D ! L yesterday come-COOD. CNV today go-PST 
“My friend came to Ulan Bator yesterday and left (there) today." 
c. Onood凸rbi emctejgee uulzaad lrs巴n
today lsg doctor-CMT-RFL meet-COOD. CNV come-PRF. VN 
“Today 1 came and met my doctor." 
(26 a -c )は -aad4型の等位丈であるが、一つの行為が完了した後に次の行
為が生じるという継続性が明確に描かれている。
-J ! -cと aad4が固有に備えている意味特性を明示すると、 LuvsanJav(1976)
や小沢(1986)の主張は、次のように改訂できる。







(2乃は(13c )の J! -c型等位文と(13f )の -aad4型等位文のそれぞれの不適格
の理由を説明してくれる。
側 (=(7a)) 
a 'e; surguulid irj Bilig; mongol xel sursan. 
b. Bilig; suguulid irj e; mongol xel sursan. 
(28 a )は、 e;十 SBJCT;の文で、統語上の束縛関係から許されるはずであり、
事実、 -aad4型等位文では適格である。 -J! -c型等位文で許されないわけは、ー
j ! -cの連続性という意味特性が、行為/事態の発生の時点での主体の存在の






a . 'Biligi kafend orood Dulmaaj tendees garav 
b. Biligi kafend orood ei tendees garav 
c ei kafend orood Dulmaai tendees garav 
(29 a)はSBJCTi十 SBJCTjの丈で、前後節の各々の主語は非同一指示的で
あり、束縛から自由であり、適格と判定されるはずである O 実際、 -j/ -e型等
位文では申し分のない丈を生成する。許されない理由は、 aad4のもつ行為/
事態の継起性という意味特性が、一つの同じ主体(それが単数であっても複数










(30) a. sd[Surage buxenh nom UnSlj， ei bieig 
student al book-¥! read-COOD. CNV composition-¥! 
bieij eaddag bolovJ 
write-COOD. CNV be able to-HBT become-PST 
sz[Bas ei suleg uran unsij eiduu duuldag bolloo] 
morever poem-Il recite-COOD. CNV song-¥! sing-HBT become-PST 
“All the studentsi came to be able to read a book and write composition. 
Moreover， (theYi) came to recite a poem and sing a song." 
b. sdBid i Batijn tasgaas gare， ei nOmljn 
- 89 -
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lpl -G room-ABL go out-COOD. CNV book-G 
delguurt ocloo] 
store-D / Lgo-PST 
52[Tendees ei xeden nom avaad ei surguuli 
there-ABL a few book-il buy-COOD. CNV school-il 
ruu yavav]. 
toward go-PST 
“Wei left Bat's room and went to the book store. There (wei) bought 
several books and went to school." 





(31) a. 'sdDulmaai xotijn tovd xureed ei Dorjtojj 
city-G cente下D/ L get to-COOD. CNV -CMT 
uulzav]. dTegeed eij nomijn delguurt orj 
meet.PST then book-G store-D / Lenter-COOD. CNV 
ej mongol xelzujn surax biCig avlaa]. 
Mongolian grammer-G textbook-il buy-PST 
“Dulmaai got to the center of the city and met Dorjj. Then (Dulmaai and 




b. ? sl [Dulmaai xotijn tovd xureed ei Dorjtojj uulzav]. 
s2 [Tegeed eij nomijn delguurt orj eij mongol xelzujn surax biCig avlaa]. 
C 51 [Dulmaai xotijn tovd xureed ei Dorjtojj uulzav] 
52 [Tegeed ei nomijn delguurt orj ei mongol xelzujn surax bicig avlaa] 






















(3) a. there is a rich agreement element， e.g. Italian， Spanish， etc. 
where there is an Agr rich enough to identify the content of a zero sub-
ject. 
b. there is no agreement at al， e.g. Chinese， Japanese， etc.， 




たない (33b )タイプの言語であるということになる。ここで zerosubject pro 
- 91一
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-aa4(以下、 RF Lと略記)がある 11)0 R F Lは、所有/帰属の対象となる名
詞的要素に直接付加されるが、その先行詞は文/節の主語である O
(34) a. D山 naajDOrloorj dasgalaaj xijlge]e巴
~INSTR homework十RFLdo~CSTV~PRF 
“Dulmaaj made Dorjj do herj /'hisj homework." 
b. Dor j ijgj gertee j irexed [xuuxed nijj untsan bajlaa 
~ACC house~D / L~REL come~ADJ. VN child his sleep~PRF. VN 
be~PST 
“When Dorjj came back to hisj /'jhouse， his childj had been sleeping." 
c N amajgj irexed duuj xoolOOj ideed bajv. 
Isg~ACC come~ADJ. VN younger brother meal~RFL eat~COOD. CNV. 
“When Ij came back， my younger brotherj had eaten' myj / hisj meal." 
d. Batbayarj gerees garaxdιaj uudeej xaasanguj 
house~ABL go out~ADJ. VN~D / L~RFL door~close~PRF. VN~ 
RFL not 
“When Batbayarj went out of the house， (hej) didn't close hisj door." 
(34 a )は使役丈であり、意味上、使役者(文全体の主語)と被使役者(語幹
動詞の行為者)の二つのの行為者をもち、それぞれ、主格形NPと兵格形NP 
として実現している O このうち、 RF Lの先行詞になれるのは、使役者である
丈全体の主語に限られる。
(34 b -d)は xad4に導かれた副詞節を含む文である 12)。





の主語であって、主節の主語ではない13)。反対に、 (34c )は主節にだけ RF 
Lがあるが、その先行詞は主節の主語であって、副詞節の主語ではない。 (34d ) 
は、副詞節と主節とが同ーの主語に支配され、どちらの節にも RF Lが現れて
いるが、その先行詞はすべて文頭の主語と一致する。





(36) a. sl [Biligj oeigdor udees omno muzej uzej. daraa ni 
yesterday morning museum.)' see.COOD. CNV then 
ej delguurt oeloo]. s2 [ej udijn xoolooj gerteej 
store.D / L go.PST lunch.RFL houseD / L.RFL 
ideed ej udees xojs xieeeleej davtlaa] 
eat.COOD. CNV afternoon lesson.RFL review.PST 
“Biligj saw a museum and thεn went to the store in the morning yester 
day. (Biligj) had hisj lunch at hisj house and reviewed hisj lesson in the 
afternoon." 
b. sl [Bij odoo yavyaa]. s2 [ej tasagtaaj oeij ej 
lsg now go.VLNT room.D / L.RFL go.COOD. CNV 
nomOOj tavina] 
book.RFL put.NPST 
“Let me go now. (1'1) go to my room and put my book (there)." 











このうち (37c )は、束縛条件(17b )より容易に除外することができる。
(38)' 
? ? ? ?
VP2 。??
? ? ? ? ?? ? ? ?
VP3 
proは代名詞的な空要素であるから、 VP 1内で自由でなければならない O
ところが、 NP 1とNP 2とは相互に C統御する関係にあり、 NP 1の proはN
P2の proを束縛すると同時に、 NP 2の proもNP 1の proを束縛する結果に
なる。
N P 1とNP 2との聞に適切な束縛関係を成立させるためには、 (37a， b)で
あげたように、 proをNPjかNP 2のどちらか一方にだけおき、残りの NPに
は照応的な空要素をもってくるのが妥当な解決策のように思われる。






どちらの形も等しく可能な選択肢であるが、 (39a )のように NP 1が proを
支配する構造が無標であると言える。
(40) a. Bij udees omno gerteej SUUj， 




brother-D / L-RFL 
zurag zurj ogloo. 
picture-fl draw-COOD. CNV give-PST 
“1 stayed at my house in the morning and drew a picture for my 
youngerbrother. " 
b. Dorij tendees ireed ej xoolooj xij lee. 
there-ABL come-COOD. CNV meal-RFL make-PST 
“DorL came from there and cooked hisj meal." 
主語が現れる場合、無標の丈では、 (40a， b)のように、その主語は NP 1 
に支配される O 後半節の主語は差し押さえられており、そこに存在する RFL
は、 NP 2の Eを経由して NP 1の主語を先行詞とする O
(41) a. 'ej udees omno gerteej suuj， bij duudeej zurag zurj凸gloo
b. ej tendees ireed Dorjj xoolOOj xijlee. 
後半節に主語が現れ、前半節で差し押さえられる等位文は、その適格性にーj






は2) General Control Rule: 





同 a sl IBi oeigdor delguurt sine gutal， tsamts 
- 95一
橋本邦彦
lsg yesterday store-D / L new shoes-~ shirt-~ 
avaxaar gereesee garlaaJ s2 IBaraanij 
buy-ADJ. VN -INSTR house-ABL-RFL go out-PST department store 
delguur 7 tsagaas 20 tsagt 30 minut xurtel ajilladagJ. s3 IMinij 
time-ABL time-D/L minute until open-HBT Isg-G 
gerees baraanij delguur xol ucraas bi 3 tsagaas 20 
house-ABL department store near because 1 sg time-ABL 
mInut 凸ngorc bajxad garc avtobusand suuvJ. 
minute pass-COOD. CNV be-ADJ. VN-D/L go out-COOD. 
CNV bus-D/L sit-PST 
“1 left my house to buy new shoes and shirts at a store yesterday. The 
department store opens from 7:00 to 20:30. Since the department store 
is near from my house， when it became 20 minutes past 3:00， 1 left (my 
house) and got on a bus." 
b .ら1[Bi ocigdor delguurees sine gutal. tsamts avaxaar gereesee garlaaJ. s2 
INamajg teatrt ocixod 
lsg-ACC theatre-D / L go-ADJ. VN-D / L 
bilet duussan bajvJ. s3 IBi ogloo ix tsaj uusan uCir odoo tsaj 
ticket sell out-PRF. VN be-PST morning much tea-~ drink-PRF. 
uumaarguj bajnaJ. 
VN because now drink-Iike to-not be-NPST 
“1 left my house to buy new shoes and shirts at a store yesterday. When 
1 arrived at the theatre， the tickets had sold out. Since 1 drank much tea 




















(45) a. sl [Suxbaatar aav eejdee ix xalamjtaj xuuxed bajlaa.] 
Sukhbator parents-D /L-RFL very helpful child be-PST 
s2 [Suxbaatar yanz burijn ajil xij etseg exdee 
various-G work->e do-COOD. CNV par巴nts'D/ L-RFL 
tusaldag bajv]. 
help-HBT be-PST 
“Sukhbator was a very helpuful child to his parents. 
Sukhbator did varions jobs and helped his parents." 
b. sl [Mongol ardijn xubisgal 1921 ond yalsan]. 
people-G revolution year-D / L win PRF. VN 
s2[Ene xubisgalijg D. Suxbaatar udirdav] 
this revolution-ACC lead-PST 
“Mongolian People's Revolution won in 1921. This revolution D. Sukh-
bator led." 
C sl [Manaj surguulijn oyuutnij bajr xiceelijn bajrnij ard 
- 97 -
橋本邦彦
1pl-G school-G dormitory school building-G behind 
bajdagl_ s2 [Tend manaj angijn Bat suudagJ. 
be-HBT there classroom-G live-HBT 
“Our school's dormitory is behind the schaol building. There Bat. aur 
classmate. lives." 









(46) a . Suxbaatar aav eejdee ix xalar日ajxuuxed bajlaa. Yanz burijn aJlijg 
Suxbaatar xij etseg exdee tusaldag bajv 
b. ? Mongol ardijn xubisgal 1921 ond yalsan. D. Suxbaatar ene xubisgalijg 
udirdav. 
c Manaj surguulijn oyuutnij bajr xiceelijn bajrnij ard bajdag. Manaj 







(48) a. sl [Batbayar 9-r angid bajxdaa neg amraltijn 
ninth classroom-D / L be-ADJ. VN-RFL one haliday 
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odor noxodtejgoo uuland zugaalaxaar 
friend-COOD. CNV mountain.D / L take a walk-ADJ. VN-INSTR 
yavjee]. s2 [Ter odrijn ogloo salxiguj， tselmeg， dulaaxan 
go-PRF that day-G morning wind-not clear warm 
bajsan bolovc udess xojs genet xujten bolj salxi salxilav]. dBatbayar 
be-PRF. VN although afternoon suddenly cold become-COOD. CNV wind 
blow-PST 
nimgen xuvtsastaj yavsan ueir ix daarc xanyaad xurcee]. 
thin clothes・CMTgo-PRF. VN because very feel cold.COOD. CNV a 
cold-C catch-PRF 
“明1henBatbayar was in the ninth class， (he) went on an excursion to the 
mountain with his friends on one holiday 
Although， that morning， itwas windless， clear and warm， in the after-
noon， suddenly， itbecame cold and the wind blew. 
Since Batbayar went out with thin c1othes， (he) felt very cold and caught 
a cold." 
b. ? sl [Batbayar 9-r angid bajxdaa neg amraltijn凸dornoxotejgoo uuland 
zugaalaxaar yavjee]. s2 [Dorj tend moryoor oeiv] 
there horse-INSTR go-PST 
s3 [Batbayar nimgen xuvtsastaj yavsan ucir ix daarc xanyaad xurcee] 
“When Batbayar was in the ninth class， (he) went on an excursion to the 
mountain with his friends on one holiday. Dorj went there on a horse. 
Since Batbayar went out with thin clothes， (he) felt very cold and caught 
a cold." 
C 'sl [Batbayar 9-r angid bajxdaa neg amraltijn odor nox凸dtejgoouuland 
zugaalaxaar yavjee]. s2 [Dorj tend moryoor oeiv]・ s3[Mori ni xurdan gu-
jle]. s4 [Batbayar nimgen xuvtsastaj yavsan ucir ix daare xanyad 




“When Batbayar was in the ninth class. (he) went on an excursion to the 
mountain with his friends on one holiday. Dorj went there on a horse. 
His horse ran fast. Since Batbayar went out with thin clothes. (he) felt 
very cold and caught a cold." 
(48 a )は“Batbayar"を中心に談話が展開している S2は背景となる丈であ
るが、 S1の時の副詞句“negamraltijn odor"を取り上げて状況説明をすると同
時に、 S3の内容の伏線ともなっている O したがって、前景文の S1とS2のト
ピック“Batbayar"との連続性が破られるようなことはない。
一方、 (48b )の S2には、“Dorj"という S1の“Batbayar"と競合するトピック
が存在している。そのおかげで S1とS3のトピックの連続性は破られ、容認性
の度合いの落ちる談話ができあがってしまう O








(50) a. sl [Ivanovi odoo xorin nastaj]. s2 [proi Moskva xotijn 
now twenty age-CMT Moscow city-G 
neg ujldvert ajilladag] 
one factory-D / L work-HBT 
“Ivanovi is 20 years old now. (hei) works at a factory in Moscow." 
b. ?sl [Ivanovi odoo xorin nastaj]. s2 IAxj ni 
elder brother his 
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setguulc]. s3 [prOj Moskva xotijn neg ujldvert ajilladag]. 
journalist 
“Ivanovj is 20 years old now. Hisj elder brotherj is a jonrnalist. (Hej) 
works at a factory in Moscow." 
C 'sl [Ivanovj odoo xorin nastaj]. s2[Axj ni setguulc]. 
s:l IDuu nark ni dund surguulid surdag] 
younger brother PL his high school-D / L study-HBT 
s4 Iproj Moskva xotijn neg ujldvert ajilladag]. 
“Ivanovj is 20 years old now. Hisj elder brotherj is a journalist. Hisj 
younger brothersk study at high school. (Hej) works at a factory in Mos 
cow 
(50 a )の proの指示対象は、直前の丈 S1の主語“Ivanov"である o (50 b )の
ように、 proと指示対象との聞に異なる主語をもっ丈 S2が介入すると、談話
上の容認性の度合いが低くなる。 proの指示対象の候補として S2の主語“ax






(51) a. sl IBiligj Ulsijn tov muzejgj uzexeer 
state-G center museum-ACC see-ADJ. VN-INSTR 
Ulaanbaatar xotod irlee]. s2 ITend prOj taksind 
Ulan BatOJ・city-D/ L come-PST there taxi-D / L 
suuj ej xotijn tov ruu yavav] 
get on-COOD. CNV city-G toward go-PST 
“Biligj came to Ulan Bator to see the National Central Museumj・ There
(hej) caught a taxi and went to the center of the city." " 
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b. ら1[Biligi Ulsijn tov muzejj uzexeer Uaanbaatar xotod irlej.sZ!proj 
くManajornij ujldver><Soyol 
1 pl.G country.G industry culture 
urlag>くBNMAU.ijngadaa xariltsaa> zereg olon art 
MPR.G foreign relationship and so on many 
xesegtej yomj. 
part.CMT PRD 
“Biligi came to Ulan Bator to see the National Central 
Mus巴umj.Itj has many sections such as 'the industry of our 
Country'.‘Culture and Fine Arts' and 'the Foreign Relationship 
of MPR¥" 
(51 a )の proの指示対象は、 S1の主語“Bilig"であるので、適格の判定が得




(52) a. sl [Bati nomijn delguurees oros mongol toli 
book.G store.ABL Russian Mongolian distionary.(l 
avlaaj・s2[Oroj proi kino uzleej 
buy.PST evenmg movie.(l see.PST 
“Bati bought a Russian.Mongolian dictionary at a book store. (Hei) saw a 
movie in the evening." 
b. 'sl [proi nomijn delguurees oros mongol toli avlaaj. 
s2 [Oroj Bati kino uzleej 













倒 s1IBij end ireed ej Xubisgalijn muzejg uzsenl. 
lsg here come.COOD. CNV revolution.G museum.ACC see-PRF. VN 
s2 [proj oor muzej uzeegujl. s3 [prOj odoo Ulaanbaatar 
other museum.!l see-1MPRF.not now Ulan Bator 
xotijn muzej uzmeer bajnal 
city.G museum.!l see争liketo be.NPST 
“1 came here and saw the Revolution Museum. (1) haven't seen the other 
museums yet. (1) want to see the Ulan Bator City Museum." 
S3の proは直前の丈 S2の proと同一指示的である O この S2の proは、 S1 
の照応的空要素 Eと同一指示的である O けれども、近接性の原則闘により、 S
zの proもS1の Eも、 S3の proの指示対象にはなれない。 S3の proにとって
最も近接する先行文脈内の実現形をもった主語NPは、 S1の主語“Bi"である。
“Bi"はS3の proの指示対象であるが、それは遡及的に探索されることで見出















さて、 proと指示対象を結ぶ原則を突き止めたのであるから、次に、 3. 2 
節の冒頭であげた側のタイプの主語の省略を具体的に説明していくことにしよ
うO 便宜上、倒を (56)として再提示する。
(56) a. sl [Suragci buxen nom unsij， ei bicig 
student al book-~ read-COOD. CNV composition-~ 
biCij caddag bolovl. s2 [Bas proi 
write-COOD. CNV be able to-HBT become-PST moreover 
suleg uran unsij ei duu duuldag bolloo[. 
poem-~ recite-COOD. CNV song-~ sing-HBT become-PST 
“All the studentsi came to be able to read a book and write composition. 
Moreover， (theYi) came to recite a poem and sing a song." 
b. sl [Bidi Batijn tasgaas garc， ei nomijn delguurt 
lpl-G room-ABL go out-COOD. CNV book-~ store-D / L 
oclool. s2 [Tendees prOi xeden nom avaad ei 
go-PST there-ABL a few book←~ buy-COOD. CNV 
surguuli ruu yavavl. 
school toward go-PST 
“We left Bat's room and went to the book store. There (we) bought sever-










leJ! uran 1 
NP2 
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(57 a， b)は、 NP 1の proとNP 2のeとが同ーの指標を有し、 proが Eを
C統御しているので、 proは Eを正しく束縛している o N P 2はNPjにより束








(58) a. [suragcj. ej. projl 















附 J ! -cと-aad4の意味特性:
a. -j ! -c 一つの行為や事態の連続性か異なる行為や事態の同時性を表
示する。




















4) -laa4は動詞語幹の母音に応じて“ laa/ -le / -100 / -loo"と交替する。
5 )以後、前半節と後半節、二つの等位節からなる等位節を主要な考察の対象として論じて
いく。
6 ) i. e; emCijn biCij 。gs凸n Joroor 
doctor-G write-COOD. CNV give-PRF. VN prescription-INSTR 
em uugaad IBatbayarijn; biyeJj udalguj 
medicine-~ drink-COOD. CNV -G body shortly 
zugeer boljee 
rεcover.PRF 











i. 'e， emeijn bieij凸gs凸njoroor em uugaad [Batbayarijnj biye[. udalguj zugeer boHjee 
“(Someone else) took the medicine which the doctor prescribed. and Batbayar's body 
shortly recovered."' 
7) -xad4節と主節の主語が異なる場合、一般に -xad4節の主請は対格形になる。
8) ["統率 (government)Jの定義は、 Chomsky(1981)、Manzini(1983)などに従う。
i. s isgoverning category for αiff 
a. s isthe minimal category conta山昭αanda governor for α， and 
b. s contains a SUBJECT accessible toα 
ここで、“minimalcategory"はNPかSを指し、“SUBJECTaccessible toα"は語集的
な主語NPか、 Iに支配された要素 (e.g. Agr (eement))を指す。 (14)を 1の定義に照らし
てみると、 SがV，にとっての統率範時、 Iが統率子、 NPj、NP2が緩近可能な主語と
いうことになる。
9) ["非語義的な照!ム;語」を設定する蓋然性はかなり高いように思われる。 Chomsky(1981)
は主要素として、 NP-trace[-pronominal，+ anaphorj、pro[+ pronominal， -anaphorj、





i. PRO is ungoverned 
けれども、具体的な言語事実は、 Manzini(198 3)や Huang(1989)が指摘している通り、
PROは[-pronominal，十 anaphorjか[+ pronominal，-anaphorJのどちらか 方に吸収され
るか、もしくは両者に分割されるかであると考えられる。
束縛条件(聞に従うと、次のような分類が可能であるように思われる。
11. a anaphor: lexical (Reflcxive-Possessive suffix， Reflexive 
NP) 
日onlexical(NP-trace， null subject NP) 
b. pronominal: lexical(pronoun) 
nonlexical (pro) 
R-expressio日
従来、 PROとみなされていたものは、 NP-trace以外の nonlexicalanaphorか、 nonle-
xical pronominal (e. i. pro)に帰属すると考えられる。詳細については、今後の研究に委
ねたい。
10) ISdor]氏(personalcommunication)も同様の指摘をしておられる。
11)付加する話の母音に従って、 aa / -ee / -00 / -ooの4つの交替形をもっ O





i. Chamorro anaphors must be bound by the subject 
15) Huang(1989)では、この規則は改訂され、“GeneralizedControl Rule"として定式化され
ている O
i. Generalized Control Rule(GCR) 
An empty pronominal is controlled in its control domain (if it has one) 
“control domain"は、次のように定義される。
i. Domain三 def.
αis the control domain for s if it is the minimal category that satisfiεs both (a) and 
????
a a is the lowest S or NP that contains (i) s ， or(lI) the minimal maximal category 
contaInl時 s，
b.αcontains a SUBJECT accessible to s 
1と11は、 proが "alocal， unique nonarbitrary antecedent"をもつような環境を指定す










1 : theFirst Person sg : singular 
2 : theSecond Person pl : plural 
3 : the Third Person 
ABL . Ablative NPST : Nonpast 
ACC: Accusative RFL : Reflexive-Possessive 
ADJ.VN : Adjective Verbal Noun PRD : Predicate Particle 
CMT : Comitative PRF : Perfective 
COOD. CNV : Coordinative Converb PRF. VN : Perfective Verbal Noun 
CSTV:じausative PST: Past 
D / L : Dative-Locative VLNT: Voluntative 
G : Genitive ~IMPRTV_2P _ Second Person Imperative 
HBT : Habitual ~ : Zero Case 
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Die Ubersetzung des Sutra Textes ..Prajnaparamita-hrdaya-si1tra“mit Erlauterungen 




in gemeinschaftlicher Arbeit mit 
Marce! Wenzel Chalupa 
Einleitung 
Das Kern-Sutra der Prajna-VolJkommenheit (prajnaparamita-hrdaya-sutra) ist 
am abgekurztesten in den unzahligen buddhistischen Sutren und am popularsten 
bei uns im Japan， besitzt es doch die Grundkonzeption des Buddhismus am kon-
zentriersten. Seit dem Jahre 609 n. Chr.， wo das Kern-Sutra vom China nach 
Japan kam， ist sein ins Altchinesische ubersetzter Text uberalJ immer wieder 
von den zahlJosen Japanern beides Geschlechtes vorgelesen， abgeschrieben， 
gebeten und hochgeschatzt， ohne d巴nUnterschied zwischen den jeweiligen japa民
nischen buddhistischen Schulen zu machen oder zu konterkarieren. So kann man 
heute auch auf dem Regal jeder Buchhandlung viele verschiedene Aufklarungs-
bucher finden， die dieses Sutra zum lnhalt haben. 
Sein handschriftlicher， altindischer， sanskritischer Text wurde im Japan als 
einzig gut erhaltenes Original in der Welt， im lahre 1884 imHoryuji-Tempel in 
Nara， entdeckt und vom Max MulJer (Professor fur lndische Philosophie und 
Philologie) ins Englische ubersetzt. 
Bei der Ubersetzungsarbeit in die deutschen Sprache sind wir zwei Proble 
men gegenubergestanden. Dem Problem der Textkritik und darauf folgend der 
?????
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sprachlichen， philosophischen Fremdheit zwischen den beiden Sprachen. Die 
Literaturen des Buddhisr.us sind seit altersher wiederhoit， unter kritischen 
Bearbeitungen， veroffentlicht und doch geschiehtes des Ofteren， wie zum Bei-
spiel im Falle der alten Stupa， das ein gleichartiger Text neu entdeckt wurde， 
der zu weiteren philosophischen und philologischen Diskussionen anregte. So 
kann man mehr als zwanzig unter den indischen und chinesischen Texten des 
Sutras zahlen und vor dem Dilemma stehen， den rechten Text zu finden， zu 
beurteilen oder zu rekonstruieren. Bei der Bearbeitung der Ubersetzung haben 
wir sowohl den Vistaramatrka Text wie auch Sa!p. k~iptamätrkä Text1) gleich 
wertig in Betracht gezogen. Der vorliegende Text2) ist einer der neueren philolo-
gischen Bearbeitungen durch den indischen Philologen. Darin kann man wohl 
zwei Druckfehler finden， trotzdem ware hier eine Kritik unangebracht. Hierzu 
haben wir zuruckhaltend die Unterschiede zwischen dem vorhandenen Text und 
zwei anderen Texten:l)， die neulich philologisch bearbeitet wurden， in den 
Anmerkungen "Die Vergleichung mit den anderen zwei Texten“aufgefuhrt 
Angedacht der Warnung durch den hervorragenden chinesischen Ubersetzer der 
buddhistischen Literatur， Hsuan-tsang (600-664)， oder anderer indischen bud 
dhistischen Philosophen; Der Ubersetzer soll Sorge walten lassen und nicht 
leichtfertig in die Muttersprache anhand der philosophischen Gelaufigkeit 
ubersetzen， waren wir bestrebt， beide Kulturkreise und seine Schwerpunkte 
sowie Verstandnis zu eruieren und so der Aussage von Erich Frauwallner (Pro-
fessor fur Indologie und Iranistik) Rechnung zu tragen. Seine Ubersetzungs 
prinzipien， die er in "Die Philosophie des Buddhismus“und "Geschichte der in 
dischen Philosophie，4) veroffentlichte， lautete: 
Eine Ubersetzung hat dem der Sprache unkundigen Leser mog-
lichst getreu zu vermitteln， was das Original enthalt. 1st das Ori-
ginal feierlich und langatmig， so kann auch die Ubersetzung nur 
feierlich und langatmig sein. 1st das Original hart und dunkel， so 
???
Die Ubersetzung des Sutra Textes "Prajnaparamita-hrdaya-s白tra“mitErlauterungen 
darf die Ubersetzung nicht Glatte und Klarheit vortauschen. Sonst 
ist sie keine Ubersetzung mehr， sondern eine Bearbeitung. Selbst 
logische Fehler des Verfassers hat der Ubersetzer unverandert 
wiederzugeben. Sie aufzuzeigen und zu erklaren ist Sache der 
Erlauterungen. Die Erlauterungen selbst sind ziemlich umfamg-
reich， besonders bei den knappen Merktexten. Dabei habe ich es 
vorgezogen， statt abgerissener einzelner Anmerkungen eine durch 
laufende Erklarung zu geben und diese an die Spitze des Textes 
zu stellen. Es handelt sich dabei um keinen eingehenden Wissen 
schaftlichen Kommentar. Aber ich hoffe， das meine Erlauterungen 
alles enthalten， was fur ein erstes Verstandnis der Texte notwen-
dig ist. 
ln der schwierigen Frage der Wiedergabe der philosophischen 
Terminologie bin ich folgendermasen verfahren. Da es sich hier， 
im Gegensatz zur antiken Philosophie， um eine Sprache handelt， 
die nur den wenigsten Lesern vertraut ist， war eine Beibehaltung 
der originalen Termini nicht maglich. lch habe daher grundsatz 
lich ut】ersetzt，zur Vermeidung von IrrWmern und Unklarheiten 
jedoch die indischen Ausdrucke in Klammern beigefugt. Dabei 
habe ich mich bemuht， durchgangig an der gleichen Ubersetzung 
des gleichen Terminus festzuhalten. Ferner habe ich auch hier 
zwischen Ubersetzung und Erklarung unterschieden. Schlie品lich
mus auch der lnder， der sich mit einem philosophischen System 
Vertraut macht， erst die terminologische Bedeutung der ver 
schiedenen Ausdrucke kennenlernen. lch habe daher soweit wie 
maglich Ubersetzungen gewahlt， die etwa dasselbe ausdrucken， 
was fur den lnder das betreffende Wort zunachst besagt. Die 
genaue philosophische Bedeutung ergibt sich aus den Erlaute→ 
?????
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rungen. Vor allem aber habe ich vermieden， Ausdrucke der euro. 
paischen philosophischen Terminologie zu verwenden. Denn so 
bestechend es oft auf den ersten Blick erscheint， in der Regel 
fuhrt es irre und erweckt falsche Vorstellungen. Uberhaupt habe 
ich mich durchwegs bemuht， die indische Pragung der Gedanken 
festzuhalten und moglichst genau wiederzugeben. Denn nur so ist 
ein richtiges Verstehen dieser fremden Gedankenwelt moglich. Um 
nur ein Beispiel zu geben， der Begriff des Grunderkennens 
(alayavijnanam) der buddhistischen Yogacara.Schule lockt 
geradezu zur Ubersetzung als "Unterbewustsein“ Aber die bud 
dhistische Philosophie kennt auch den Begriff des Bewustseins， 
und zwar bezeichnct sie es in der alteren Zeit als samina， in der .-
jungeren als sa匂vit. Wenn sie nun das Grunderkennen als 
Erkennen作Jijnanam)bezeichnet und nicht als Bewustsein， so be 
stimmt sie es damit bewust als ein psychisches Phanomen， dem 
ganz bestimmte Eigenschaften zukommen und welches vom Be. 
wustsein wesentlich verschieden ist. Und das mus der Ubersetzer 
meiner Ansicht nach festhalten und darf es nicht verwischen. 
In unserer Ubersetzungsarbeit haben wir die O. Bohtlingk.Sanskrit.Worter 
bucher5) als die sprachliche Grundlage angenommen. Die daraus so gewonnenen 
Bedeutungen wurden dann von uns in die Terminologien umgesetzt， die Erich 
Frauwallner in seinen Arbeiten verwendete. 
Erlauterungen zu den wichtigsten Terminologien wurden dann aus den 
obengenannten Buchern zitiert und besprochen. U m in den deutschen Satzen die 
richtige Wortstellung sowie den Satzbau zu gewahrleisten， wurden von uns， wo 
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N ama~ 1) Sarvajnaya 
aryavalokitesvara 2) bodhisattvo garpbhirayarp prajnaparamitayarp caryarp 
caramal)o vyavalokayati sma: panca skandhã~3) ， tarpS ca svabhãva~sünyãn 
4) pasyati sma 
iha Sariputra r白parp白色nyata，sunyataiva r白pam，rupan na prthak sunyata， 
sunyataya na prthag rupam， yad rupa'!l sa s白nyata，ya sunyata tad rupam. 
evam eva vedana5)ー sarpj白昌一 sa'!lskara→ vljnanam
iha Sariputra sarva~dharmã~ sünyatã~laka~a l) ã anutpanna aniruddha amala 
na6) vimala nona na paripür l) ã~ 7) tasmac Sariputra sunyatayarp na rupam， na 
vedana， na sa'!ljna， na sa '!l skãrã~8) ， na vij白anani9)，na cak~u~ ~ srotra ~ ghral)a 
jihva ~ kaya ~ manarpsi， na r白pa一生abda~ gandha ~ rasa ~ spra~ t avya ~ dharmã~ ， 
10) na cak~ur~dhãtur yavan na mano~dhatu~ 
na vidya navidya na vidyakpyo navidyakpyo 11) yavan na jaramaral)a'!l12) 
na jaramaral}akpyo na du~kha ~ samudaya ~ nirodha ~ marga， na jnanarp na 
13) praptitvam 
bodhisattvasya (sca?)H) prajnaparamitam asritya， viharaty a 15)cittãvara干a~ ，
cittãvara l}a~nãstitvãd atrasto viparyasatikranto ni~ thanirvã l}a~ ， tryadhvavy~ 
avasthitã~ sarva~buddhã~ prajnaparamitam asrityanuttararp samyaksaIJlbodhim 
abhisam buddhah. 
tasmaj jñãtavya~ 16) prajñãpãramitã~mahãmantro mahavidyamantro 'nutta~ 
ramantro 'samasama~mantra~ ， sarvadu~khaprasamana~. satyam amithyatvat 
prajnaparamitayam ukto mantra~ ， tad yatha: 
gate gate paragate p註ra~sa '!l gate bodhi svaha 
iti praj 白ãpãramitã~hrdaya ~s白tra'!l samaptam. 
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Die Vergleichung mit anderen zwei Texten 
(V gl. Anmerkung zur Einleitung 3) ， abgekurzt hier Siraisi und Nakamura-Kino 
Text 
1) namal)， 
In den beiden Tcxten， "namas“ 
2) aryavalokitesvara， 
In den beiden Texten， "aryavalokitesvaro“. 
3) skandhah， 
1m bciden Tcxten， "skandhas“ 
4) 1m Siraisi Text ist das Subjekt crganzt und ein Satz hinzugefugt， "Bhagavan 
pa主yatisma. evam vyavalokya aryavalokitesvaro bodhisattvo 'vocat“ 
5) vcdena， 
"vedcya“im originalen Text ist ein Druckfehler 




















1m Siraisi Text， "samskaro“im Nakamura-Kino Text， "samskara“ 
9) vij白ananl，
In den beiden Texten， "vij白anaIp“.
10) mano dhat山，
In den beiden Texten， ist "vij白ana“erganzt.
11) na vidya na vidya-k;;ayo， 
1m Siraisi Text fehlen die Worte 
12) na jaramaraJ.laIp， 






1n den beiden Texten， "praptilJ". 
14) bodh闘 ttvasya，
1m Siraisi Text ist "apraptitvad“davor hinzugefugt. 1m Nakamura-Kino 
Text， "tasmad apraptitvad bodhisattvanal]“ 
15) viharaty a-cittavaral)aQ， 
"viharati cittavaranah“im originalen Text ist ein Druckfehler. 
16) jnatavyaQ， 
1n den beiden Text， "j白atavyal]l‘¥
??? ???
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Das Kern-Sutra der Prajna-Vollkommenheie) 
Die abgekllrzten Buchstaben2) 
Verbeugung vor dem Allwissenden. 
Heiliger:1) A valokiteschvara 4) Boddhisattva5). in der tiefen Praj白a~Vollkom
menheit sich vollziehend. hatte eingesehen: die Fünf~Gruppen 6)(seien da) und sie 
(seien)山でmeigenen Wesen nach leer 7). hatte wahrgenommen 
"Nun Schariputra8). die Materie9)(ihrem eigenen Wesen nach ist) von der 
Leerheit 7). der Leerheit wegen (ist da) die Materie. auser・halbder Materie (ist) 
keine Leerheit. auserhalb der Leerheit (ist) keine Materie， was die Materie (ist). 
das (ist) die Leerheit. was die Leerheit (ist). das (ist) die Materie 
Ebenso wie die Empfindung. das Bewustsein. die Gestaltungen. das Erkennen 
Nun Schariputra. alle Gegebenheiten10) (sind) von Leerheit~Kennzeichnendemll). 
ohne entstehen und vergehen. unschmutzig， unrein. ungeleert und ungefullt. Also 
Schariputra. der Leerheit wegen (ist da) keine Materie. keine Empfindung. kein 
Bewustsein. keine Gestaltungen. kein Erkennen， kein Auge. kein Gehor. keine 
Nase. k巴ineZunge. kein Korper. kein Denken. weder Materie ~ Ton ~ Geruch ~ 
Geschmack ~ Beruhrbare Gegebenheiten. noch vom Augenerkennen bis zum 
Denkerkennen 12) 
Kein Wiss印刷nNichtwissen ~ kein Wissenaufheben ~ kein Nichtwissen 
aufheben weder der Altern~Tod noch das Altern~Todaufheben13)~ kein Leiden 
14) keine Leidenmasse ~ kein deren Aufheben ~ kein deren W eg"~I. kein Begreifen. 
keine deren Erlangung~ 
Der Bodhisattvas PrajnaVollkommenheit sich hingebend. weilen sie geis 
tighemmungslos. die Geistighemmungslos~Bteibenden. die Unerschrockenen， die 
Nichtselbstentfremdeten. (sind) befindlich auf dem Nirwana15) 
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Alle in der Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft geweilten Buddhas， der Prajna-
Vollkommenheit sich hingeberrd， (sind) die zur hochsten， echten， vollkommenen 
Erieuchtung Gelangten. Also begreif.t;. die Praj白a-Vollkommenheit (sei) der 
Grosspruch， der Gros-Wedaspruch， der Hochstspruch， der Unv巴rgleichbarerspruch，
der alle Leiden lindernde， (ist) wahrhaft wegen der Unwahrheit， der aufgrund 
der Prajn孟Vollkommenheitgesprochene Spruch， heist; 
16) gate gate paragate paraSal!gate bodhi svaha!“ F 
Somit (ist) der Kern-Sutra der Praj白昌一Vollkommenheitvollendet. 
ヮ ， ???
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Anmerkungen und Erlauterungen 
1) Prajnaparamita 
Bohtlingk， 0_， abgekurzt B. O. ebenso weiter .die hochste Stufe des Ver 
standes“. Frauwallner， E.， Die Philosophie des Buddhismus， abgekurzt 
D.Ph.d目B.ebenso weiter， S.148 f. 
..Als Bezeichnung fur das hochste Sein erscheint oft der Aus会
druck Wesen der Gegebenheiten (dh日間拘仰 dharrnata)und Ele 
ment der Gegebenheiten (dharmadhatufJ)， f杷rnerHohepunkt des 
Wirklichen (bhutakotifJ). Charakteristischer und ebenfalls sehr be 
liebt ist die schon in kanonischen Schriften auftauchende Bezeich. 
nung Soheit (tathata)， die hier das unfas bare und nur sich selbst 
gleiche Wesen des hochsten Seins auszudrucken scheint und spa. 
ter als Ausdruck fur seine Unveranderlichkeit angesehen wurde 
Noch kennzeichnender， wenn auch seltener， sind schlieslich die in 
anderem Sinn ebenfalls bereits im Hinayana verwendeten Bezeich-
nungen als Leerheit (sunyata)， als Merkmalloses (animittam) und 
als Unbegehrtes (apra守ihitam).Denn in diesen Begriffen kommt die 
Unbestimmbarkeit des hochsten Seins am starksten zur Geltung 
und ihre Wichtigkeit wird dadurch hervorgehoben， das sie und 
ihre Betrachtung Tore zur Erlosung (vimok~amukhãni) genannt 
werden. 
Als Wesen aller Dinge ist dieses hochste Sein auch das Wesen 
des Buddha (tathagatatvam)， es ist die Allwissenheit (sarvajnata) 
und die V ollkommenheit der Einsicht (prajnaparamita). 
Ihm gegenuber steht die Erscheinungswelt. Diese istnicht wirk. 
lich. Das wird nicht weiter begrundet. Denn offenkundig beruht 
diese Anschauung auf dem bei Mystikern so lebhaften Gefuhl der 
? ?ヮ ???
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Nichtigkeit alJes lrdischen gegenuber dem wahren Sein， das sie im 
Zustand der Versenkung erlebt haben. Diese Nichtwirklichkeit der 
Erscheinungswelt wird aufs scharfste und schroffste ausge 
sprochen. Die Dinge sind nicht vorhanden und nicht festzustelJen， 
und zwar ganz und gar nicht und in keiner Weise. Sie sind nam 
lich frei (virahita~) und losgelost (vivikta~) von jedem eigenen 
W巴sen(svabhavalJ)， vom Wesen des Kennzeichnenden (laks.ω]am) 
und des Gekennzeichneten (lakijyam). Sie sind also nichts， und ihre 
?、latur(prakr，tilJ) ist eine Nichtnatur (apγakrtilJ). Das， was wir zu 
erkennen glauben， sind bloβe Worte仰amadheyamatram) und 
gleicht einem Zaubertrug仰のの einemTraum und einem blosen 
Widerhall.“ 
2) Matrka， 
B.O.， "der in Diagramme u.s.w. geschriebenen Buchstaben， denen eine magi 
sche Kraft beigelegt wird“. 
3) Arya， 
B. 0.， "bei den Buddhisten， ein Mann， der uber die Wahrheiten nachgedacht 
hat und sein Betragen danach richtet， erhalt fast jedes Werk das Beiwort“. 
4) Avalokitesvara， 
Personenname， bedeutet der Vermogender， zum alJes hingesehen zu sein， 
Allgegenwartigbarer 
5) Bodhisattva， 
B. 0.， "bei den Buddhisten， ein Mann in dem letzten Stadium auf dem Wege 
zur Erlangung der volJkommenen Erkenntnis， der Buddha“ 
6) Pa白caskandhai}， 
B. 0.， "Menge， Complex， die funf Skandha bei den Buddhisten sind rupa， 
vijfiana， vedena， sa~jfiã ， sa~skãra 
D. Ph. d.B.， S.26f. 
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"Man unterschied vor allem dem Durst， der durch die Sinnesob-
jekte erregt wird， und den Durst， der sich auf das irdische Dasein 
richtet. Wenn namlich die Sinne mit ihren Objekten in Beruhrung 
kommen， entstehen Empfindungen und diese wecken die Begierde 
So entsteht der sogenannte Begierdedurst (kamatr ~1}の. Die zweite 
Form des Durstes kommt folgendermaβen zustande. Fur die Ver 
strickung in das Das巴inist es besonders verhangnisvoll， wenn 
man die irdische Personlichkeit fur das wahre Ich (atma) halt 
Demgegenuber hat der Buddha gezeigt， daβdie irdische Person-
lichkeit in Wahrheit nur eine Verbindung verschiedener Arten 
von Gegebenheiten (dharmã~) teils materieller， teils geistiger Art 
ist， welche alle verganglich sind und dem Diesseits angehoren. 
Und zwar unterschied er funf Gruppen (skandhã~) solcher Gege-
benheiten. Korperlichkeit (rupam)， Empfindung (vedana)， Bewuβt-
sein (sa勿jna)，Gestaltungen (sa叩skar，叫)und Erkennen (vijnanam). 
Einer der wichtigsten Gegenstande der Predigt des Buddha ist es 
daher， zu zeigen， das diese funf Gruppen nicht das wahre Ich 
sind. Wer aber， wie es unter gewohnlichen Menschen so Regel ist， 
sie trotzdem fur das Ich halt， kommt dazu， sich an sie zu klam-
mern. Und dieses Hangen an der irdischen Personlichkeit ist eine 
der wichtigsten Ursachen fur das standige Wiedergeboren werden 
Und das ist die zweite Form des Durstes， der sogenannte Werde 
durst (bhavatr~坦ã). Daneben hat man als dritte Form des Durstes 
gelegentlich auch den Vernichtungsdurst (vibhavatn1}a) gestellt. 
Denn ebenso wie das Streben nach Fortdauer des Lebens， ist auch 
das Streben nach Vernichtung fur den Erlosungsuchenden ein 
Irrweg. Aber diese dritte Form hat nie grosere Bedeutung gewon-
nen und wurde bald fallen gelassen.“ 
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7) S'unya， S'u町 ata，
leer， Leerheit. D. Ph. d. B.， S.173. 
"N och wichtiger ist der von Nagarjuna eigenartig entwicke!te 
Begriff des eigenen Wesens (svabha'叩り.Eigenes Wesen bedeutet 
nach Nagarjuna， der indischen Wortbedeutung entsprechend， ein 
Sein aus sich se!bst undnur durch sich selbst bedingt， unabhangig 
von allem andern. Daraus folgt aber， das ein solches eigenes 
Wesen nicht entstanden ist， weil es nicht verursacht sein kann， 
und das es nicht dem Vergehen unterworfen ist， weil sein Be-
stehen von nichts anderem abhangt. Es ist daher ewig und unver 
ganglich. Und so folgert denn Nagarjuna， das die Dinge der 
Erscheinungswelt， weil sie standigen Werden und Vergehen unter 
liegen， kein eigenes Wesen besitzen konnen. Sie sind also wesen 
los， d.h. unwirklich. 
Diese Begrundung der Unwirklichkeit der Dinge ermoglicht ihm 
gleichzeitig， das Wesen Erscheinungswelt， wie er sie sieht， schar 
fer zu erfassen. Die U nwirklichkeit der Erscheinungswelt bedeutet 
nicht， daβsie nicht ist. Sie ist nur nicht wesenhaft. Damit ruckt 
eine Bestimmung in den Vordergrund， welche in der Prajnapara-
mita noch ein巴untervielen war， die aber fur Nagarjuna zum ent 
scheidenden Ausdruck fur das Wesen der Erscheinungswelt 
wurde， die Leerheit (sunyata). Die Dinge der Erscheinungswelt 
sind leer， wesenlos. Wir konnen daher weder sagen， das die Dinge 
sind， noch， daβsie nicht sind. Beides ist fehlerhaft. Beides sind 
Gegensatze. Die W証hrheitliegt in der Mitte， im mittleren Weg， in 
der Leerheit“ 
Vgl. Erlauterung 1)， 
Ein ahnlicher Gedanke ist im Goethes Faust zu finden. 
-126-
Die Ubersetzung des Sutra Textes "Praj白aparamita-hrdaya-s白tra“mitErlauterungen 
1-W. v. Goethe， Hamburg Ausgabe Bd.3， 149 und S. 364. 
"So bleibe denn die Sonne mir im Rucken 
Der Wassersturz， das Felsenriff durchbrausend， 
Ihn schau' ich an mit wachsendem Entzucken. 
Von Sturz zu Sturzen walzt er jetzt in tausend， 
Dann abertausend Stromen sich ergiesend， 
Hoch in die L白fteSchaum an Schaume sausend_ 
Allein wie herrlich， diesem Sturm erspriesend， 
Wolbt sich des bunten Bogens Wechseldauer， 
Bald rein gezeichnet， bald in Luft zerfliesend， 
Umher verbreitend duftig kuhle Schauer 
Der spiegelt ab das menschliche Bestreben 
Ihm sinne nach， .und du begreifst g巳nauer
Am farbigen Abglanz haben wir das Leben“ 
"Alles Vergangliche 
1st nur ein Gleichnis 
Das Unzulangliche， 
Hier wird's Ereignis; 
Das Unbeschreibliche， 
Hier ist's getan; 
Das Ewig-Weib1iche 







Personenname， das S白traist der Dialog zwischen Buddha und Schariputra. 






B. 0.， ..ausere Erscheinung， sowohl Farbe als auch Gestalt， Form， Aus 
sehen“ 
Vgl. Erlauterung 5)， D. Ph. d. B.， S.109 f. 
..Das bei den Indern so stark ausgepragte Streben nach Systema. 
tik hat schon fruh dazu gefuhrt， das verschiedene philosophische 
Schulen versuchten， die Grundelemente， aus denen sich nach ihrer 
Ansicht die Welt zusammensetzt， listenmasig zusammenzufassen. 
Dieser Brauch wurde von den spateren Systemen u bernommen， 
und so stellte das SalJ1khya seine Reihe der funfundzwanzig 
Wesenheiten (tattvani) auf， ebenso wie das Vaise~ika die Liste 
seiner Kategorien (padarthaf]). Als daher die buddhistischen 
Schulen darangingen， ihre Lehre zu vollkommenen Systemen aus 
zugestalten， empfanden auch sie die Notwendigkeit， solche Listen 
zusammenzustellen， und sie taten es. Dabei wahlten die 
Sarvastivadin folgende Einteilung. Nach ihnen zerfallen samtliche 
Gegebenheiten in Vergangliches und Ewiges， wofur man im 
Anschlus an die althergebrachten Ausdrucksformen des Buddhis. 
mus die Bezeichnungen sa1tlskrtam (Gestaltetes) und asa得skr;tam
(Nichtgestaltetes) verwendete， die wir als ，Verursachtes' und 
，N ichtverursach tes‘ubersetzen. Ferner teilte man das Vergang. 
liche oder Verursachte in vier Gruppen， die Materie (rupam)， das 
Erkennen， oder wie man in diesem Zusammenhang lieber sagte， 
den Geist (cittam)， die mit dem Geist verbundenen oder geistigen 
Gegebenheiten (cittasa1tlprayukta dharmaf] oder caittaf]) und die vom 
Geist getrennten Gegebenheiten 似ttavitrayuktadharmaf])“ 
10) Dharma， 
B. 0.， .die Natur " die Art und Weise eines Dinges， ein巴wesentliche，charak 
teristische Eigenschaft，εin solches Merkmal， Eigentumlichkeit， Attribut'¥ 
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V gl.Erlauterung 1) 
11) Sünyatä-Iak~a l} a ， 
V gl.Erlauterung 7)， D_ Ph. d_ B_， S.14 7 f.
.Im Mittelpunkt steht die Vorstellung von einem hochsten Sein 
Es ist dies die uralte in Indien seit der U panisadenzeit lebendige 
Vorstellung. Aber sie ist hier nicht einfach ubernommen. Man hat 
sie vielmehr aus eigenem Erleben heraus eigenartig gestaltet und 
in eigene Ausdrucksformen gekleidet 
Aufs scharfste ist， gemas der allgemeinen Entwicklung， in der 
der Buddhismus steht， die Unfasbarkeit und Unbestimmbarkeit 
des hochsten Seins betont. Nur selten wird es im Anschlus an 
eine alte vereinzelt im Kanon auftauchende Anschauung， die spa-
ter von den MahaSal!ghika ubernommen worden war， als f1ecken 
loser und leuchtender Geist (trabhtisvara>>;)-cittam) bezeichnet. 1m 
allgemein巴nwird immer wieder hervorgehoben， das keinerlei Be-
stimm ungen darauf zutreffen_ Es ist ohne Entstehen und ohne 
Vergehen， ungeschaffen向krtah)und unveranderlich (avikarah) und 
uberhaupt nicht ins Dasein getreten (anabhinirvrttal}). Es ist un 
denkbar， unwagbar， unmesbar， unzahlbar und ohnegleichen. Es ist 
grenzenlos， d. h. ohne Anfang， ohne Mitte und ohne Ende， also 
raumlich unbegrenzt. Es ist aber auch ohne Beginn， ohne Gegen 
wart und ohne Aufhoren， Iiegt also auserhalb der drei Zeitstt!Ien 
Kurz es ist von N atur aus rein (visuddhalJ) und losgelost (viviktalJ) 
von allen Bestimmungen. Es ist daher auch unvorstellbar向vikalPa与j
und auch inihm finden keine Erkenntnisvorgange statt. Wegen 
seiner Grenzenlosigkeit und Unfasbarkeit wird es daher gern mit 
dem leeren Raum verglichen.“ 






"Da die Dinge aber unwirklich und von allen Merkmalen losge四
lost sind， treffen au~h keinerlei Bestimmungen auf sie zu. Sie sind 
ungeboren und ungeschaffen， ohne Entstehenund Vergehen. Sie 
sind undenkbar， unwagbar， unmesbar， unzahlbar und ohne-
gleichen. Und sie si.nd unbegrenzt und ohne Vergang巴nheit，
Zukunft und Gegenwart. Damit fallen aber die Aussagen uber die 
Erscheinungswelt mit denen uber das hochste Sein zusammen， und 
die Dinge erscheinen gewissermasen selbst als hochste Sein. So 
gilt es also， das V er h在ltnisder beiden zueinander zu bestimmen. 
Aber das bereitet Schwierigkeiten. W 0 man es versucht， vermag 
man nur zu sagen， das sie verschiedenund doch nichtverschieden 
sind. Die Bestimmung巴n，welche dem hochsten Sein zukommen， wie 
z. B. das Nichtentstehen und Nichtvergehen， sind nicht die funf 
Gruppen. Und doch sind sie und die funf Gruppen keine Zweiheit. 
Ebenso ist das hochste Sein selbst nicht den funf Gruppen gleich. 
Es ist aber auch nicht auβerhalb der funf Gruppen zu suchen.“ 
12) Ca与su~ ， srotra， ghral}a jihva， kaya， manaJ!lsi， rupa， sabda， gandha， rasa， 
spra!? tavya， dharma与， cak!?ur-dhatur， mano-dhatur， 
Die zwolf Bereiche， die achzehn Elemente. Frauwallner， E.， Geschichte der 
indischen Philosophie， abgekurzt G. d. i. Ph.， ebenso weiter， S.190. 
"Sehr haufig begegnen wir der Vorstellung von den funf Eigen-
schaften der Dinge， auf welche sich die Begierde richtet (kãmagu旬ã~)，
also den Sinnesobjekten. Immer wieder spricht der Buddha von ，den 
durch das Auge erkannten Formen， den durch das Ohr erkannten 
Tonen， den durch die Nase erkannten Geruchen， den durch die 
Zunge erkannten Geschmacken und den durch den Korper erkann-
ten Beruhrungen， den erwunschten， begehrten， angenehmen， 
erfreulichen， mit den Begierden verknupften， verlockenden，‘ und 
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warnt davor，、sichvon ihnen verstricken und betoren zu lassen. 
Daneben steht die VorstelJung von den sechs auseren und den 
sechs inneren Bereichen (ayatanani). Es sind dies wiederum die 
Sinnesobjekte und daneben die ihnen entsprechenden Sinnes-
organe， die hier， ahnlich wie im Gesprach zwischen Manu und 
Brhaspati， einander gegenubergestellt sind. Dabei ergibt sich die 
Sechszahl dadurch， das das Denkorgan (manaがinaltertumlicher 
Weise anf gleicher Stufe mit den Sinnesorganen erscheint und das 
ihm als Objekt alJe dem Denken fasbaren Dinge unter dem Namen 
Gegebenheiten似harm叫，P. dhamma) zugeordnet werden. Schlieslich 
wird noch haufig eine Gruppe von 18 Elementen似hatava与:)genannt 
Diese bestehen aus den sechs auseren und den sechs inneren Be-
reichen also den Sinnesobjekten und Sinnesorganen， wozu noch das 
dadurch hervorgerufene Erkennen (vijna:則前，P. vinna:別刷 kommt，
das je nach seinem Ursprung in sechsfacher Form als Augener 
kennen， Gehorerkennen， Gerucherkennen， Zungenerkennen， Kor-
perekennen und Denkerkennen erscheint.“ 
13) Na vidya， navidya， na vidyak;?ayo， navidyak;?ayo， yavan na jaramaral}aIJl na 
jaramaral}akeayo， 
。iezwolfgliedrige Ursachenkette. G. d. i. Ph.， S.197 f. 
"Wir finden namlich in alten Texten des buddhistischen Kanons 
neben den vier heiligen Wahrheiten einen zweiten Lehrsatz， wel-
cher ebenfalJs bestimmt ist， die Entstehung des Leidens und die 
Moglichkeit seiner Aufhebung zu erklaren， und weJcher seine letz-
te Ursache im Nichtwissen findet. Dieser Lehrsatz bringtdas Be-
deutendste， was der alte Buddhismus zur theoretischen Begrun-
dung seiner Eriosungslehre zu sagen hat， und enthalt白berhaupt
das Wertvollste was er an philosophischen Gedanken hervorge-
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bracht hat. Es ist dies die zwolfgliedrige U rsachenkette. oder wie 
sie vor allem genannt wird. die Lehre vom abhangigen Entstehen 。rati.わ'asamutpadaf!.P. pa ficcasamuppad0) 
Die einfachste und haufigste Form. in diese Ursachenkette auf-
gezahlt wird. ist folgende: .Abhangig vom Nichtwissen (avidya. P 
仰 ijja)entstehen die Gestaltungen (san:skara与.P. sa品khara).abhan-
gig von den Gεstaltungen das Erkennen (仇:jnanam，P. vinna:守an:)，
abhangig vom Erkennen Name und Form (namar1itω叫)， abhangig 
von Namen und Form die sechs Bereiche内aqayaωnam.P. sa!ayaω仰の)，
abhangig von den sechs Bereichen die Beruhrung (sparsaf}， P. phas-
so)， abhangig von der Beruhrung die Empfindung (vedana)， abhan-
gig von der Empfindung der Durst作r:P!a，P. ta}}ha)， abhangig von 
der Empfindung der Durst das Ergreifen (upadanam). abhangig 
vom Ergreifen das Werden (bhavaf!)， abhangig vom Werden die 
Geburt U'ati与人 abhangig von der Geburt Alter und Tod. Schmerz 
und Klagen. Leid. Betrubnis und Verzweiflung ú'arãmara~asoka 
taridevaduf!khadaurmanasyopayaSaf!， P. jarのnaranam soka-
paridevadukkhadomanassupayasa). So kommt die Entstehung dieser 
ganzen Leidensmasse (duf!khaskandhaf!. P. dukkhakkhandho) zu-
stande 
Durch Aufhebung仰irodhaf!)des Nichtwissens werden die Ge-
staltungen aufgehoben. durch Aufhebung der Gestaltungen wird 
das Erkennen aufgehoben. durch Aufhebung des Erkennens wird 
N ame und Form aufgehoben. durch Aufhebung von N ame und 
Form werden die sechs Bereiche aufgehoben. durch Aufhebung 
der sechs Bereiche wird die Beruhrung aufgehoben. durch Auf 
hebung der Beruhrung wird. die Empfindung aufgehoben， durch 
Aufhebung der Empfindung wird der Durst aufgehoben. durch 
? ??
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Aufhebung d6:s Durstes wird das Ergreifen aufgehoben， durch 
A ufhebung des Ergreifens wird das Werden aufgehoben， durch 
Aufhebung des Werdens wird die Geburt aufgehoben， durch Auf-
hebung der Geburt wird Alter und Tod， Schmerz und Klagen， 
Leid， Betrubnis und Verzweiflung aufgehoben. So kommt die Auf-
hebung dieser ganzen Leidensmasse zustande.‘ 
Hier wird also das Leiden auf eine Reihe von Ursachen zuruck-
gefuhrt， von denen immer eine die andere bedingt und deren letzte 
das Nichtwissen ist. Und anschliesend daran wird gezeigt， wie 
durch die Aufhebung des Nichtwissens auch diese Ursachen 
anfgehoben werden， bis mit seinen Ursachen auch das Leiden 
verschwindet. Bevor wir jedoch auf diesenGrundgedanken selbst 
eingehen und die Ursachenkette in ihrer Gesamtheit zu verstehen 
suchen， mussen wir uns noch mit einer Reihe von Einzelfragen 
beschaftigen. Der Lehrsatz vom abhangigen Entstehen hat namlich 
immer als der schwierigste und dunkelste Teil der Verkundigung 
des Buddha gegolten und hat seit fruhester Zeit den Anstos zu 
zahllosen Auseinandersetzungen und Erorterungen gegeben. Unter 
diesen Umstanden ist eine genauere Besprechung nicht zu umgehen 
und wir mussen die wichtigsten in ihm enthaltenen Begriffe erst 
im Einzelnen zu verstehen und zu bestimmen suchen， bevor wir 
daran gehen konnen， ihn als Ganzes zu deuten und zu begreifen.“ 
14) Du~kha ， samudaya， nirodha， marga， 
Die vier edlen Wahrheiten. G. d. i. Ph.， S.183 f 
， ，Dies， ihr Monche， sind die vier edlen Wahrheiten. Welche 
vier? Das Leiden， die Entstehung des Leidens， die Aufhebung des 
Leidens und der zur Aufhebung des Leidens fuhrende Weg. 
Was ist nun das Leiden (du与kham，P. dukkhaYtJ)? Geburt ist 
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Leiden. Alter ist Leiden. Krankheit ist Leiden. Tod ist Leiden. mit 
Unliebem vereint zu sein ist Leiden. von Liebem getrennt zu sein 
ist Leiden. nicht erlangen. was man begehrt und erstrebt. auch das 
ist Leiden. kurz die funf Gruppen des Ergreifens (upadana-
skaηdhaかP.upadanakkhandha) sind Leiden. Dasheiβt das Leiden. 
Was ist die Entstehung des Leidens (duhkhasamudayah. P. duk 
khasamudayo) ? Es ist der Durst (tn1}a， P. tanhのderzur Wieder-
geburt fuhrt. der von Wohlgefallen und Begierde begleitet da und 
dort Gefallen findet. Das heiβt die Entstehung des Leidens. 
Was ist die Aufhebung des Leidens (du与khani仰dha~， P. dukkha 
nirodho)? Es ist die restlose Ablehnung und Aufhebung dieses 
Durstes. der zur Wiedergeburt fuhrt. der von Wohlgefallen und 
Begierde begleitet da und dort Gefallen findet. sein Aufgeben und 
seine U nterdruckung. Das heiβt die Aufhebung des Leidens 
Und was ist der zur Aufhebung des Leidens fuhrende Weg 
(duhkhaniγodhaga:制 inipratψat， P. dukkhaniγodhagamini pa tipada)? 
Es ist der edle achtgliedrige Pfad， namlich rechte Ansicht. rechtes 
Denken. rechtes Reden. rechtes Handeln. rechtes Leben. rechtes 
Streben. rechte Wachsamkeit und rechte Sammlung. Das heist der 
zur Aufhebung des Leidens fuhrende Weg. Das. ihr Monche. sind 
die vier edlen Wahrheiten‘“. 
15) Nirvana. 
B. O.ぃ .beiden Buddhisten. das vollstandige Erloschen des Individuums“ー
D. Ph. d. B. 174 f. 
"Was die hochste Wirklichkeit betrifft. so hat Nagarjuna uber 
sie weniger Neues und Eigenes zu sagen als uber die Erscheinungs-
welt. Vor allem vermeidet er die in der Praj白aparamitavorkom 
menden positiven Ausdrucke und Benennungen. Er spricht von 
? ???
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keinem Element der Gegebenheiten (dharmadhãtu~)， von keiner 
Soheit (tathatの， sondern nur vom Erloschen， dem NirvaI}a. Dieses 
ist ohne Entstehen und Vergehen， ohne Aufhoren und auch nicht 
ewig. Und vor allem ist es weder seiend noch nicht seiend， da Sein 
und Nichtsein als gegensatzliche Begriffe der Welt der Abhangig-
keit angehoren. Fern巴rist das NirvaI}a frei von jeder Vielfalt， 
bietet also unseren Vorstellungen keine Grundlage und ist daher 
unvorstellbar und unausdruckbar. In ihm ist somit die Mannigfal 
tigkeit d巴rErscheinungen und das Gesetz des abhagigen Ent-
stehens aufgehoben. Es ist von Natur aus friedvoll (Santam). 
Auf diese Weise ergeben sich aber uber das NirvaI}a die gleichen 
Aussagen wie uber das Wesen der Erscheinungswelt. Und so 
kommt Nagarjuna， ebenso wie die Prajnaparamita， dazu， die 
Einheit der Erscheinungswelt und des NirvaI}as zu behaupten. 
Dieselben Bestimmungen， welche fur das Wesen der Dinge 
(dharmata) gelten， gelten auch fur das NirvaI}a. NirvaI}a und 
Erscheinungswelt sind gewissermasen nur zwei Erscheinungs-
formen desselben Wesens. Was in der Bedingtheit und Abhangig-
keit die Erscheinungswelt darstellt， das ist frei von der Bedingt-
heit und Abhangigkeit das NirvaI}a. Und Nagarjuna scheut sich 
nicht， diese Wesensgleichheit aufs nachdrucklichste und scharfste 
zu betonen. Die Erscheinungswelt und das NirvaI}a sind ein und 
dasselbe. Es besteht zwischεn ihnen nicht der geringste Unter-
schied. Daraus folgt aber auch， das das NirvaI}a nichts Getrenntes 
fur sich ist， das man erlangt， indem man sich von der Erscheinungs 
welt befreit. Es besteht vielmehr nur darin， daβman den Trug der 
Erscheinungswelt nicht mehr wahrnimmt. indem die Vielfalt， auf 




16) V gl.Shuyu Kanaoka. Indotetsugakushi Gaisetsu (Der Abris der indischen 
Philosophie. Kosei Verlag Tokyo 1990) S. 22 f. 
Die Spruche von Mantra oder Dharani wie auch die speziellen Termini (wie 
z. B. praj白a)sind seit altersher aus der Ubersetzungsprinzip sowohl ins 
Tibetanische wie auch ins Chinesische nicht ubersetzt worden. Der Spruch 
bedeutet "Gegangene， Gegangene， Hinubergelangte， Hinubergelangt-





On S. T. Coleridge's 
“The Rime of the Ancient Mariner" 
Eiko Ando 
Abstract 
The first edition of Lyricα1 Ballads (1798) opened with “The Rime ()f the Ancient Mariner" 
W. Wordsworth， who discovered the poem did not get ready acceptance ftom contemporary 
readers， transferred it to inferior place， and moreover added the four'defects' of the poem in 
the second edition(1800) 
In this paper， first of al， 1 would like to examine each of Wordsworth's criticism of the 
poem and how the criticism would be appropriate. Secondly， I would like to prove that Word-
sworth's criticism seemed not be exactly adequate 
I think，“The Rime of the Ancient Mariner"， including the supernatural and other compli-
cated elements， seemed to be above Wordsworth's comprehension. Coleridge describes in his 
poem‘soul's travelling' through an ancient mariner's voyage， claiming his religion to be unique 
and broader than Christianity 
(序)
Lyrical Ballads初版(1798) の冒頭を飾った“TheRime of the Ancient Marin-
er"は、 S.T. Coleridgeの傑作であり、イギリス Romanticismを代表する作品
である O ところが、出版当初は意外と不評であり、 W.Wordsworthは、第 2
版で、以下のように批判した O
The Poem of my Friend has end凹 dgreat defects; first， that the prin-
cipal person has no distinct character， either in his profession of Marin-
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er， or as a human being who having been long under the control of super 
natural impressions might be supposed himseif to pattake of something 
supernatural:secondly， that he does not act， but is continually acted up 
































































































And 1 had done a hellish thing， 
And it would work 'em woe 
For al averred， 1 had killed the bird 
That made the breeze to blow. 
Ah wreth! said they， the bird to slay， 




Nor dim nor red， like God's own head， 
The glorious Sun uprist: 
Then al averred. 1 had killed the bird 
That brought the fog and mist. 
'Twas right， said they， such birds to slay， 

















The very deep did rot: 0 Christ 
That ever this should be ! 
Yea， slimy things did crawl with legs 




W ithin the shadow of the ship 
1 watched thier rich attire: 
Blue， glossy green， and velvet black. 
They coiled and swam;and every track 











o happy living things ! no tongue 
Their beauty might declare: 
A spring of love gushed from my heart. 
And 1 blessed them unaware ! 
Sure my kind saint took pity on me. 




























He prayeth best， who loveth best 
AII things both great and smalI; 
For the dear God who loveth us 








ように、自然に内在する神であり、 W.Wordsworthが“LinesWritten a Few 





















The ice was here， the ice was there， 
The ic巴wasal around 
It cracked and growled， and roared and howled， 















The very deep did rot: 0 Christ 
That ever this should be ! 
Yes， slirny things did crawl with legs 















‘1 fear thee ancient Mariner 
Be calrn， thou Wedding“Guest! 
Twas not those souls that fled in pain ! 
Which to their corses carne again， 
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Like one. that on a lonesome road 
Doth walk in fear and dread. 
And having once turned round walks on. 
And turns no more his head: 
Bicause he knows， a frightful fiend 
Doth close behind him tread 
(part町)











これまで Wordsworthの批評を参考にこの小論を進めてきた O 花鳥風月を愛
し、自然をあるがままに歌う Wordsworthにとって、アラビアン・ナイト・ゴ
シック小説に耽溺し、ユニテリアン的傾向をもっ Coleridgeのこの詩を理解す











“The Rime of the Ancient Mariner"の引用文は、すべて Coleridge，Poetical Works， ed E. H. 
Coleridge， (1912; rpt. Oxford: Oxford univ. Press， 1969)による O
1) John Livingston Lowes TルRoαdto Xαnadv: A Study in the Ways of the 1慨 αgt削 ti側， (Prin-
ceton: Princeton univ. Press， 1986)， p.475. 
2) The Tαble T，αlk andω問問削 ofSa隅uelTarlor Coleridge， ed. Coventry Patmore (Oxford， 
1917)， p.106 
3) The Complete Works of S. T. cole行dger，ed. W. G. T. Shedd， (New Y ork: Harper&Brothers， 
1968)， Vol. I， pp，144-5 
4) Cf. Frances Ferguson，“Colerdge and the Deluded Reader: The Rime of the Anc附 tM<α河町〆;
in Modern Critical lnterpretαtions， Samuel Tα:ylor Coleriαge's“The Rime of the Ancient 
Mariner" ed. H. Bloom， (Chelsea House Publishers， 1986)， p.73 
5) The Complete Works of S. T.Coleridge， Vol. I. p.145および、 BasilWilley， Nineteen Cen-
tuη Studies: Coleridge to Mattew Arnord，(Cambridge: Cambridge Univ， Press， 1949)， pp.27 
32を参照のこと O
6) ComPI時 Worksof Willi側 Blake，ed.G. Keynes， (London: Oxford Univ， Press， 1969)， 
p.152. 
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Changes of Heart Rates During Sleep 
by Various ExercIses 
Kozi Taniguchi Hironobu Kamimura Hidetoshi Konari 
Abstract 
In order to examine the heart rates during sleep by various exercises， heart rates during exer 
cises and sleep were measured. Changes of heart rates during sleep were seen in the first 



























マスター (NE C P C-9801シリーズ用)を用いパソコンに取り組み、更に
LOTUS -123にて処理を行った。測定中に現れた明らかにおかしい心拍数につ



















測定内容 補正個数 覚醒時 就寝時
テニス 1h 4 1 (0) 3 (0) 
活動制限 5 3 (230，231，233) 2 (0) 
日常生活 1 1 ( ) 
筋トレーニング 1セット 7 4 (0) 3 (0) 
テニス 2h 1 1 (0) 
吉元トレーニング 3セット O 
テニス 4h 。
40分ジョギング 15 15 (0) 
筋トレーニング 5セット O 
70う士ジョギング 5 5 (0) 
90ラ土ジョギ、ング 4 1 (0) 3 (0) 
(表示例)
表-2 筋力トレーニング内容
運動種目 負荷 運動種目 負荷
ハイ・クリーン 27kg x 8回 シット・アップP 15回
スクアット・ジャンプ 12kg X 10回 デソト・リフト 72kg X 8回
ト一一一一一一一
ベンチ・プレス 42kg X 10回 カーフ・レイズ 62kg X 10回
ハーフ・スクアット 62kg X 10回 ラテラル・レイズ 6 kg X 10回(片手)
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れる O 覚醒時に 1分間に10回寝返りをした時の心拍数を調べると71-79拍とな
り、睡眠時の心拍数の高い値には寝返り等の粗体動が含まれているものと思わ
















1 )北嶋久雄・熊谷秋三・近藤芳昭 f24時間積算心拍数と最大酸素摂取量に関する 4週間持
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